




Consider the mechanism of excellent pieces in connection
to the elucidation of musical phenomenon (2)
OMURA Tetsuya
Abstract
Musical phenomenon has been studied since the ancient times of Greece. Nowadays, music psy-
chology and acoustic psychology are tackling the great issue. Their efforts aim to elucidate the mecha-
nism of excellent pieces and performances of music. Especially, starting by L .B. Meyer's monumental
essay, music psychologists in the United States have attained notable results. However, those results
have not yet found their ways to final elucidation of that great issue.
I define music as "condensed experience of evolution" on the philosophy of Henri Bergson. "Pre-
sent" makes sense in interrelation with memory (that is, "past"), and ringing sounds (that is, "present")
also acquires musicality in relation to the sounds heard in the "past."
My definition is derived from analyses in excellent pieces of classical music, the pieces by Bach in
particular. This essay is a part of an attempt to consider the mechanism of excellent pieces in connec-
tion to the elucidation of musical phenomenon. The whole attempt consists of two parts: considera-
tions and analyses. This essay is the latter part which tereats analyses of the pieces by Bach, Mozart,
Beethoven, and Schubert. The former part focusing on their theories are not included in this essay.
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1) d-moll  2) a-moll  3) f-moll  4) c-moll  5) E-dur  6) fis-moll  7) e-moll  8) g-moll  9) h-moll  10) d-moll  11) A-dur  12) d-moll
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第2集　上が原調で下が決定稿
1) Es-dur  2) c-moll  3) c-moll  4) Es-dur  5) D-dur  6) d-moll  7) A-dur  8) g-moll  9) F-dur  10) a-moll  11) A-dur  12) h-moll






















































は最後の「誰一人帰ってきた者のないその道を（Die noch keiner ging zurück）」が繰り返され
る。誰も帰ってきたことのない道、そう死に向かう道を、「憩いがないゆえに憩いを探す


































































































































注 5 谷口高士編著『音は心の中で音楽になる─音楽心理学への正体』 北大路書房2000年　Ｐ233
注 6 シェーンベルク著『作曲法入門』中村太郎訳　要綱より引用　カワイ楽譜1966年
注 7 柴田治三郎編訳『モーツァルトの手紙　上』より「父へ」 岩波書店1980年　P136
注 8 大村哲弥「モーツァルト楽曲の深層構造」尚美学園短期大学研究紀要第15号2002年3月
注 9 U.ミヒェルス著『図解音楽事典』 白水社　1989年　P399
注10 大村哲弥「ベートーヴェン楽曲の深層構造」尚美学園大学研究紀要第1号　2003年3月
注11 「遊びのエピソード」とは、カール・ダールハウス著『ベートーヴェンとその時代』（西村書店）の中
で使われる用語で、彼の考えを全面的に納得して分析に用いている。遊びのエピソードとは、第2主題と
コデッタの間に置かれる開かれた調性構造の箇所を差し指し、旋律的要素と転調要素が含まれるとされ
る。
注12 転調の機能に関しては『演奏法の基礎』第3章和声で説明してある。
注13 CD歌曲集『冬の旅』対訳西野茂雄、荒井秀直著『ドイツの詩と音楽』音楽之友社　P137
73尚美学園大学芸術情報学部紀要 第７号　音楽現象から考察する名曲の仕組み―その２―
